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OVARIAN HEMORRHAGE LEADING TO DIFFICULTY 
IN DIFFERENTIATING FROM APPENDIClTlS 
by 
M1cHIGORO ADACHI and MAsAo KOBAYASHI 
From the Surgical Division, Takamatu Red Cross Hospital. 
(President : Dr. KENsm HalOSE) 
Nine cases of ovarian hemorrhage are reported in this paper. 
In the female after puberty, it is very difficult or almost impossible to di町eren-
tiate ovarian hemorrhage from ruptured tubal pregnancy, torsion of ovarian c:y叫
and other gynecological diseases. Especially in surgei・3’itis often difficult to distin-
guish ovarian hemorrhage from appendicitis. 
Differential diagnosis between ovarian hemorrhage and appendicitis is discussed. 
When hemorrh品geis extcnsi vc the patient ma~ァ faint. Body temperature is normal 
or slightly elevated and leucocyte count is normal or mildly increased. The occur-
rence of pain at the midperiod of the menstrual cycle may’suggest ovarian hemor-
rhage. Diagnosis of hemorrhage, however, is confirmed only after the abdomen is 
opened. 
Treatment of extensive ovarian hemorrhage is a surgical removal of the bleeding 
0＼羽・y.When the bleeding is mild, the ovary should not be removed because suture 
and ligature of the bleeder may be sufficient to control it. 
卵巣出血は下腹部疹痛を主訴とする関係上p 特に外 症例1：三OなO子＇ 25才，未婚．
科，婦人科においてp 急性虫垂炎或は子宮外妊娠中絶 昭和31年3月12日夕刻p 何等誘因と思われるものな
の診断のもとに開腹して初めて分る場合が多い．卵巣 く，突然p 右下腹部に相当強い悲痛発作があり悪心を
出血は稀有な疾患、ではなし上記二疾患p 特に外科に 伴った．食欲なし数時間安静を保ったところ疹痛は
おいては急性虫垂炎と誤診され易いという点において 次第におさまりp 同日夕刻に起床p 歩行できるように
興味深い． なった．この間p 発熱p H医吐はなかった．以後p 右下
われわれは昭和31年2月より昭和32年8月まで，1 腹部に軽度の疹痛が持続し，歩く時，下腹部がつるよ
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O 俊0戸~l~ltrr嗣 20 トトト1-1-1 +Iー ト－ト｜＋｜型車12唾型肥土5
日 o子I13 I未向占i三可+1司二｜王l山一同可工1工｜＋｜幻7.41
山 0[1s iイ右下
藤09.亮oI 28 I既｜右下腹部lτ円「τ1工て司一卜｜一｜一1+¥36.71惇l含宅｜＋慎杉5¥0.5 
記すべき所見はない．腹部は梢々陥凹し，右下腹部に









































































































20才未満： 7例 既婚者： 14例
21～30才： 12例 未婚者 9例
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